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This paper looks at the treatment of the history of Germany and the Holocaust in public education in
Britain since the end of World War II in the light of the contextual changes in remembering those histories
in Europe as a whole. For this purpose, the paper investigates the examinations for the certiﬁcate of
secondary education and the National Curriculum after its introduction in 1988 in Britain.
In the past few decades after the end of the War, the history of the Holocaust had been viewed almost
solely as Germany’s national history. However, along with the contextual changes such as the end of the
Cold War and the uniﬁcation of Europe, a number of Germany’s neighbouring countries came to recognise
their responsibility for taking bystanders’ attitudes to, or even their direct ‘co-operation’ with, the program
of the extermination of European Jewry during the War.
This paper tries to see how such changes have inﬂuenced on history education in Britain.
第二次世界大戦とホロコーストの記憶、その継続性と変化
─ヨーロッパそしてイギリスにおける歴史教育について─
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は比較的長い歴史を持つ。これを重要な目的とする UNESCO (United Nations Educational,













































































ムには教育・情報提供機関 The Living History Forum が設立された3。７言語で作成された読本 Tell
Ye Your Children... A Book About the Holocaust in Europe 1933-1945 (Bruchfeld, Stephane & Paul A.
Levine. 1998. Stockholm: Regeringskansliet, Levade Historia) は国内すべての世帯に無料で配付され、
販売分は130万部を記録した(2010年インタビュー当時)。こうした新たな動きは国内だけにとどまら
ず、同首相の呼びかけによりホロコースト教育・研究のための国際協同機関(Task Force for
International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research)が1998年に設立され
































コ・スロヴァキアが続く(1937年当時国境) (ベンスサン 2013: 132)。同じ統計によると、犠牲者が当時の
国内ユダヤ人人口比で高かったのは、ポーランド、ハンガリー、オランダ、ユーゴスラヴィア、チェコ・
スロヴァキアの順であった。


























関連する物的資料や情報を収集・保存・展示すること」(Imperial War Museum 2000: 1)で、第二次世
界大戦のみならず、イギリス史にとり重要な第一次世界大戦の展示も規模で見劣りしない。その教育
的機能を社会的に説明する責任を負うことが重要視されるイギリスの博物館は、RCMG(Research
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5 The Times (1947.10.4)は、ドイツ占領へのイギリスの財源は限界に達したと報じている(Shibata 2005: 108,
145)。
6 ロンドンには Imperial War Museum Londonと Churchill Museum& Cabinet War Rooms、さらに巡洋艦
を展示した HMS Belfast がある。イングランド東部のケンブリッジシャー州ダックスフォードには
























に指摘され出した。なかでも歴史科についての重要性が議論された(Berghahn & Schissler 1987)。こ
うしたなか成立した1988年の教育改革法に基づくナショナル・カリキュラムの導入は、イギリスの学
校教育に抜本的な変革をもたらした。歴史科は中核科目ではないが、地理・技術・音楽などと並んで
基礎教科(Foundation Subjects)の一つに規定されており、初等教育段階の Key Stage 1 (Grade 1-2)














7 鉄道爆破要請拒否の文書は、ワシントンにある米国立ホロコースト博物館(United States Holocaust
Memorial Museum)では小規模に展示されている。







































の時間においては、例えば Examining Religions Moral Issues in Six Religions (Cole 1991: 170-171)で
は、ホロコーストを“Prejudice and Discrimination”の単元で取り上げ、人種差別と性差別の観点か
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